







A study on the effects of international exchange business of 
lifelong sports events between Japan and South Korea 
















首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 観光科学域 
氏名 玄 素姃 
論文目次 
第1章 序論 1      
 
1-1．研究背景                          1     
1-1-1.スポーツ交流の意義                        1  
1-1-2.日韓スポーツ交流事業と国際交流                           3 
1-2．研究目的と方法                                              5 
1-2-1.研究目的                                                 5 
1-2-2.研究方法                                                5 
1-2-3.研究範囲                                                 7 
1-3.論文の構成                                                   9 
1-4.既往研究と仮説                                               11 
1-4-1.既往研究                                                 11 
1-4-2.仮説                                                     12 
1-5.【1章】のまとめ                                              13   
【1章の参考文献・資料】                                          14 
 
第2章 日韓スポーツ交流事業・成人交歓事業の概要           16      
 
2-1.日韓スポーツ交流事業の経緯                                   16 
2-2．成人交歓事業の特徴                                          18 
2-2-1．成人交歓事業のしくみ                                    16 
2-2-2. 成人交歓事業の行事スケジュール                          21 
2-2-3．成人交歓交流の開催実績                                  20 
2-3．継続交流                                                    25 
2-4. 【2章】のまとめ                                            26 
【2章の参考文献・資料】                                          27 
 
第3章 日韓スポーツ交流事業に関する既存調査の結果          28      
 
3-1．既存調査の結果分析の方針                                    28 
3-2．日本側主催者の既存アンケート調査結果                        29 
3-3．韓国側主催者の既存アンケート調査結果                        32 
3-4．【3章】のまとめ                                             35 
【3章の参考文献・資料】                                          36 
 
 第4章 「日韓スポーツ交流事業」(2014年度)の調査          37      
4-1．アンケート調査の目的と方法                            37 
4-1-1.調査の目的                                             37 
4-1-2. 調査の方法                                           38  
（1） 調査期間と配布数・方法                                 38 
（2）アンケートの内容                                        38   
（3）アンケート回収                                          39 
4-2．回答者の基本属性                                          40 
4-2-1.男女比、年齢構成、所属                                 40 
4-2-2.個人的属性のまとめ                                     41 
4-3. アンケート結果に関する考察                               43 
4-3-1.両国参加者の満足度                                     43 
4-3-2.日韓スポーツ交流事業による意識変化の相違               47 
4-3-3.日韓スポーツ交流事業の効果に関する考察                 48 
4-3-4.否定的回答の人たちの傾向                               50 
(1)韓国人参加者                                            50 
(2)日本人参加者                                            53 
4-4. 現在までのヒアリング調査                                  55 
4-4-1．ヒアリング対象及び期間                                55 
4-4-2．ヒアリング内容                                        56   
(1)主催者関係                                              56  
(2)両国の参加者                                            57   
(3)通訳ボランティア                                        58 
4-5．【4章】のまとめ                                           60    
 
第5章 結論                                   61     
5-1.各章のまとめ                        61 
5-2.日韓スポーツ交流事業の評価と課題                           63 
 5-2-1.全般的な評価                                           63 
 5-2-2.研究上の課題                                           66 
5-3.改善点および貢献への提言                                   67 
 5-3-1.改善への提言                                           67 
 5-3-2.国際関係への貢献に向けた提言                           68 
【5章の参考文献・資料】                                        69 




表1.1 日本の生涯スポーツに関する全国的大会                         2 
表1.2 日韓スポーツ交流事業の交流                                   8 
図1.1 論文構成                                                     10 
 
第2章                 
表2.1 日韓スポーツ交流事業実施までの経緯                           16 
表2.2 日韓スポーツ交流事業の参加者推移                             17 
図2.1 日韓両国のスポーツ大会                                       19 
表2.3 日韓スポーツ交流事業に関係する生涯スポーツ大会               19    
図2.2 日韓スポーツ交流のしくみ                                     20 
表2.4 日韓 スポーツ交流における成人交歓交流の日程                  21 




表3.1「成人交歓交流（派遣）に関するアンケート」結果(1)              30 
表3.2「成人交歓交流（派遣）に関するアンケート」結果(2)              31 
表3.3 韓国の「生活体育国際交流」の満足度の調査結果                 33 
 
第4章  
表4.1 アンケート回収状況                                           39 
表4.2 韓国人参加者の男女比、年齢構成、所属構成割合                 40 
表4.3 日本人参加者の男女比、年齢構成、所属構成割合                 41 
図4.1 韓国人参加者の男女比と年齢構成                               41 
図4.2 日本人参加者の男女比と年齢構成                               42 
表4.4 2014年度韓国人参加者全体の満足度の内容及び割合               44  
表4.5 2014年度日本人参加者全体の満足度の内容及び割合               45 
表4.6「日韓スポーツ交流事業」による意識変化に対する調査結果         47  
表4.7「日韓スポーツ交流事業」による両国に対する意識変化の相違       48  
表4.8「日韓スポーツ交流事業」の効果に関する調査結果                 49  
表4.9「日韓スポーツ交流事業」の効果に関する調査結果〔思う以上〕     49 
表4.10 全体日程 を〔不満足〕と回答した9名の〔不満足と回答した項目〕の割合 
                                                                        51    
表4.11 全体日程 を〔不満足〕と回答した9名の意識変化についての割合     52  
表4.12 全体日程を〔不満足〕と回答した9名の事業の効果についての割合 53 
                                                                    
第5章  
図5.1  図5.1特定非営利活動法人言論NPO・東アジア研究院(2014） 














A study on the effects of international exchange business of 
lifelong sports events between Japan and South Korea 




This study examines the existing state of ‘international exchange 
business of lifelong sports events between Japan and South Korea’ through 
literature, interview and questionnaire survey. This business has been 
continued steadily for 18 years since 1997. The purpose of this paper is 
to consider the reasons for this business is steadily maintained, and also 
to evaluate the achievement of this business. Then this paper purposes to 
suggest this business something to need from now on.   
Chapter 1 is introduced widely about background, purpose, method, range, 
composition, hypothesis of this study.  
Chapter 2 is investigated concretely about the outline of international  
exchange business of lifelong sports events between Japan and South Korea, 
that is, the Japanese Sports Masters and the Korea National Life Sports Fe
stival. This exchange business has three characters; Firstly, they 
are supported by the Government. Secondly, however, they are organized by 
the private sector. Thirdly, the exchange is not short-term, but it is int
ended to be long- term after the festival. 
Chapter 3 is compared results of the past survey that was realized by 
sports Association of two countries of Japan and South Korea separately. A
ccording to the questionnaire, both Japanese and Korean participants were 
highly satisfied with the exchange business.  However, as those survey was 
not sufficient to study, we have to remake the questionnaire for 2014. 
Chapter 4 is analyzed about results of the survey in 2014 by the South 
Korea Sports Association, and I joined the making of the questionnaire. Ac
cording to the 2014 survey, more than eighty percent of both the Japanese 
and Korean feel satisfaction after their participation. Also over eighty  
percent of them changed their images of the opponents. Although the unsati
sfied Koreans are more than Japanese, most of their claims are the improve
ments of the festival management, not the opposition to the exchange busin
ess.   
 In conclusion, Chapter 5 is evaluated about the overall effects of the 
international exchange business of lifelong sports events between Japan an
d Korea. The effect of this business is a trust and a continuous exchange 
between Japan and Korea, which the images of the opponent are changed posi
tively each other. From now, Japanese and Koreans should join the survey t
eam to make the common questionnaire and to manage the next step of exchan 
ge business. 
And then If it realized the extension of the sports exchange by the 
2018 Korea Pyeongchang Olympic game the 2020 Japan Tokyo Olympic game and 
the 2021 Kansai World Masters Games, it would be expected more development 
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回数 年度 参加者数 内、成人交歓
第１回 1997年度 432 216
第２回 1998年度 430 214
第３回 1999年度 434 218
第４回 2000年度 448 232
第５回 2001年度 448 232
第６回 2002年度 763 234
第７回 2003年度 1,730 288
第８回 2004年度 1,922 309
第９回 2005年度 1,391 349
第10回 2006年度 1,395 349
第11回 2007年度 1,425 347
第12回 2008年度 1,529 382
第13回 2009年度 1,914 382
第14回 2010年度 2,090 382
第15回 2011年度 1,489 325
第16回 2012年度 1,804 374













































































   
   















































日程 予定スケジュール 場所 


















































































































































































































































































































































































































































































































































 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 平均 
a 53.8% 68.4% 49% 78% 71% 64% 
b 61.5% 65.5% 70% 66% 71% 67% 
c 72.7% 66.7% 60% 74% 65% 68% 
d 69.2% 62.7% 62% 20% 17% 46% 




































「思う」以上 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 
交流事業に参加して、韓国に対す
るイメージはどうなったか 
99.7% 99.4% 99.4% 99% 98% 
韓国の選手のスポーツへの取り組
み方に対してどのように思ったか 




90.3% 95.4% 93.1% 94% 88% 
機会があれば、今後も、日韓ス
ポーツ交流に参加したいと思うか 
94.4% 96.6% 99.4% 99% 97% 
事業を継続し、 
多くの人に体験してほしいと思うか 



















































人数・割合 人数・割合 人数・割合 人数・割合 人数・割合 人数・割合 


















































































































































































































































































 4-1-2. 調査の方法 
本アンケート調査は以下の形で実施した。 
 


































 表4.1 アンケート回収状況 
 
大会 対象 参加者数 回答者数 回答率 
2014日本スポーツマスター
ズ埼玉県大会 
韓国人参加者 190人 169人 88.9％ 
2014韓国全国生活体育 
大祝典江原道束草大会 
日本人参加者 191人 187人 97.9％ 






























項目 人数（人） 割合（％） 
性別 男性 119 73% 
女性 45 27% 
 
年齢 
20代 4 2% 
30代 19 12% 
40代 72 44% 
50代 54 33% 
60代以上 15 9% 
 
職業 
専門職 29 18% 
   事務職 27 16% 
公務員 10 6% 
自営業 45 27% 
主婦 27 16% 











項目 人数（人） 割合（％） 
性別 男性 144 80% 
女性 35 20% 
 
年齢 
20代 1 1% 
30代 3 2% 
40代 66 37% 
50代 59 33% 
60代以上 49 28% 
 
職業 
専門職 23 13% 
事務職 29 16% 
公務員 29 16% 
自営業 18 10% 
主婦 18 10% 
















































本事業の満足度について、15項目(①全体日程 ②競技日程 ③観光地探訪 ④
全般的な運営 ⑤宿泊 ⑥食事 ⑦全体選手団の規模 ⑧競技の種目別人数規模 























項目 とても満足 満足 普通 不満足 とても不満足 満足以上（注） 







全体日程 59 / 35% 75 / 45% 24 / 14% 9 / 5% 0 / 0% 134/80% 
競技日程 56 / 34%  72 / 43% 28 / 17%  11 / 7%  0 / 0% 128/77% 
文化探訪 
（観光地訪問） 
33 / 20% 59 / 36% 55 / 33%  16 / 10% 3 / 2% 92/56% 
全般的な運営 59 / 36% 80 / 48% 23 / 14% 4 / 2% 0 / 0% 139/84% 
宿泊 82 / 49% 64 / 38% 17 / 10% 0 / 0 5 / 3% 146/87% 
食事 54 / 32% 64 / 38% 40 / 24% 9 / 5% 1 / 1% 118/70% 
全体選手団の規模 57 / 34% 91 / 54% 16 / 10% 3 / 2% 0 / 0% 148/88% 
種目別人数規模 57 / 34% 87 / 52% 23 / 14% 1 / 1% 0 / 0% 144/86% 
本事業の関連情報 48 / 29% 75 / 45% 36 / 22% 8 / 5% 0 / 0% 123/74% 
事業の進行過程 54 / 32% 76 / 45% 29 / 17% 9 / 5% 0 / 0% 130/77% 
種目別の運営情報 59 / 35% 76 / 45% 30 / 18% 3 / 2% 0 / 0% 135/80% 
交流事業の期間 65 / 39% 75 / 45% 18 / 11% 9 / 5% 1 / 1% 140/84% 
運営要員 85 / 51% 68 / 41% 11 / 7% 3 / 2% 0 / 0 153/92% 
通訳 107 / 64% 47 / 28% 10 / 6% 2 / 1% 2 /1% 154/92% 






























全体日程 76/41% 98/53% 10/5% 1/1% 0/0% 174/94% 
競技日程 42/23% 84/46% 40/22% 18/10% 0/0% 126/69% 
文化探訪 
（観光地訪問） 
64/35% 87/48% 29/16% 2/1% 0/0% 151/83% 
全般的な運営 98/54% 80/44% 5/3% 0/0% 0/0% 178/97% 
宿泊 58/32% 94/51% 30/16% 1/1% 0/0% 152/83% 
食事 48/26% 93/51% 35/19% 7/4% 0/0% 141/77% 
選手団の規模 37/20% 106/58% 30/16% 10/5% 0/0% 143/78% 
種目別人数規模 43/24% 109/60% 20/11% 9/5% 0/0% 152/84% 
本事業の関連情報 40/22% 89/48% 50/27% 5/3% 0/0% 129/70% 
事業の進行過程 46/25% 86/46% 48/26% 5/3% 0/0% 132/71% 
種目別の運営情報 47/26% 70/38% 53/29% 12/7% 1/1% 117/64% 
交流事業の期間 58/31% 92/49% 13/7% 21/11% 2/1% 150/80% 
運営要員 99/54% 78/42% 8/4% 0/0% 0/0% 177/96% 
通訳 136/74% 43/23% 6/3% 0/0% 0/0% 179/97% 



































































普通 思う 大変 
思う 






0/0% 2/1% 20/12% 84/52% 56/35% 
日本人 
参加者 





0/0% 0/0% 22/14% 86/53% 54/33% 
日本人 
参加者 






0/0% 0/0% 7/4% 71/44% 84/52% 
日本人 
参加者 




















































































































2名/22% 7名/78% 0名/0% 7名/78% 
日韓交流事業参加によって、韓国に対する
イメージがよくなった。 
1名/11% 7名/78% 1名/11% 8名/88% 
日韓交流事業参加によって、両国の関係が
より良くなると思われる。 

































0/0% 0/0% 6/66% 3/34% 9/100% 
以後、他人にこの交流事業の参
加を勧める意思がありますか 




0/0% 2/22% 4/44% 3/34% 7/78% 
本交流事業が生涯スポーツの拡大
と活性化に役立ったと思いますか 




0/0% 0/0% 6/66% 3/34% 9/100% 
開催地に観光の目的でもう一回
訪問する意思がありますか 






































































   〔日本側〕 
   日本体育協会・スポーツ振興部国際課 理事・池田美由紀氏 
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不満足 普通  満足 とても満足 
1-1 交流事業 全体日程 ① ② ③ ④ ⑤ 
1-2 競技日程 ① ② ③ ④ ⑤ 
1-3 文化探訪 ① ② ③ ④ ⑤ 
1-4 運営 ① ② ③ ④ ⑤ 
2-1 宿泊 ① ② ③ ④ ⑤ 
2-2 食べ物 ① ② ③ ④ ⑤ 
2-3 車両 ① ② ③ ④ ⑤ 
3-1 全体選手団規模 ① ② ③ ④ ⑤ 
3-2 種目別参加人員 ① ② ③ ④ ⑤ 
4-1 交流事業関連情報 ① ② ③ ④ ⑤ 
4-2 種目別運営情報 ① ② ③ ④ ⑤ 
5-1 交流事業行事過程全般 ① ② ③ ④ ⑤ 
6-1 期間 ① ② ③ ④ ⑤ 
7-1 運営役員 ① ② ③ ④ ⑤ 
7-2 通訳 ① ② ③ ④ ⑤ 
8-1 応急状況対策 ① ② ③ ④ ⑤ 
2014年度日韓スポーツ交流事業に関するアンケート 
9. 韓日交流の事業の意味についてどう思いますか?  



















史、スポーツに対する理解ができた ① ② ③ ④ ⑤ 
10-2 韓国のイメージがよくなった ① ② ③ ④ ⑤ 
10-3 両国の関係がより良くなると思われる ① ② ③ ④ ⑤ 














① ② ③ ④ ⑤ 
9-2 
以後、他人にこの交流事業の参加を勧める





① ② ③ ④ ⑤ 
9-4 
本交流事業が両国のスポーツ拡大と活性
化に役立ったと思いますか? ① ② ③ ④ ⑤ 
9-5 
両国の民間交流に大事な役割を果たした












りますか ① ② ③ ④ ⑤ 










                            円 
 
 
13-1 本交流事業の参加動機は？ ① 自ら志望 ②周りの進め 
③ その他 
(              ) 
13-2 主催者をご存知ですか? ① はい ② いいえ 
13-3 主観者をご存知ですか？ ① はい ② いいえ 
13-4 後援者をご存知ですか？ ① はい ② いいえ 
14-1 性別 ① 男子 ② 女子 
14-2 年齢 ① 20代 ② 30代 ③ 40代 ④ 50代 ⑤ 60代以上 
14-3 職場は 
① 専門職 ② 事務職 ③ 管理職 ④ 生産職 ⑤ 公務員 
⑥ 販売職 ⑦ 労務職 ⑧ 自営業 ⑨ 農業 ⑩ 主婦 












 1-1 全體日程          大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 1-2 競技日程         大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 1-3 文化探訪(觀光)     大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 
 1-3-1 韓國の訪問期間中、印象に残っている場所は? (複數選擇可能) 
     ① 束草市立博物館       ② 雪岳山ケーブルカー      ③ 新興寺        
     ④ 古宮博物館           ⑤ 明洞          ⑥その他(                           ) 
 
 1-3-2 次回韓國訪問の際、是非行ってみたい場所があればお書きください。(複數回答可能) 
                                                       
                                                       
 
 1-4 本交流事業について、参加する前の期待感と比べて満足感はいかがでしたか? 
                    大滿足          滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 
 1-5 他の類似行事(スポーツ及び国際交流)に参加した経験と比べてどれくらい満足しましたか? 
   □経験がない             □経験がある 
                    大滿足          滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 
2. 交通、行事場所及び施設は、滿足でしたか? 
 2-1 宿所                        
               大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
 □Maremons Hotel                   
 
                        大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
 □Seoul Olympic Parktel               
2014年度日韓スポーツ交流事業に関するアンケート 
                     大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
 □その他(10月31日~11月3日に移動する競技)       
 2-2 食事                大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 2-2-1 今回の滯留中、おいしかった食べ物は? (複數選擇可能) 
       ① 山菜ビビンバ           ② カルビタン                 ③ おぼろ豆腐定食    
      ④ 韓定食                    ⑤ その他 (                  ) 
 2-2-2 次回韓國訪問時、是非食べてみたいものがあればお書きください。 
                                                       
                                                       
2-3 車両(バス等)         大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 
3. 行事に参加した人數は適當だと思いましたか? 
 3-1 全體選手團(195名)   
大変思った  思った  どちらでもない 思わなかった  全然思わなかった 
                            
 3-2 種目別人數          
大変思った  思った  どちらでもない 思わなかった  全然思わなかった 
                            
4. 交流事業の関連情報なども含めて行事広報については滿足でしたか? 
 4-1 交流事業の関連情報  大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                             
 4-2 種目別運營情報      大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                             
 
5. 行事の進行過程については滿足でしたか? 
                    大滿足          滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                            
 
6. 交流の期間は適當だと思いますか? 
 6-1 6泊7日           大変思う      思う    どちらでもない   思わない  全然思わない 
                           
 6-2 思わない/全然思わないを選んだ場合は、ご意見をお書きください。 
                                                  
                                                  
7. 運營要員の熱意、專門性などについては滿足でしたか? 
7-1 運營本部(種目別含む)  大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
    
                         
7-2 通譯                 大滿足         滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                             
8. 交流期間中の應急狀況の措置については滿足でしたか? 
                     大滿足          滿足         普通          不滿     非常に不滿 
                             





 9-1 本交流事業が持続されるべきだと思いますか? 
             大変思う      思う    どちらでもない   思わない  全然思わない 
                   
 
 9-2 以後、他人にこの交流事業の参加を勧める意思がありますか? 
            是非勧めたい     勧めたい   どちらでもない  あまり勧めたくない   勧めたくない 
                   
 
 9-3 以後、本交流事業の後続交流で地域･競技団体間の交流が実施されると、また参加する意思がありますか? 
            是非参加したい   参加したい    どちらでもない  あまり参加したくない   参加したくない 
                   
 
 9-4 本交流事業が両国の生涯スポーツの底辺拡大と活性化に役立ったと思いますか? 
        大変思う      思う    どちらでもない   思わない  特に思わない 
                     
 
 9-5 本交流事業が両国の民間交流に大事な役割を果たし、両国の共同繁栄の礎になると思いますか? 
             大変思う       思う   どちらでもない  思わない  特に思わない 
                   
 
10. 今回の韓國訪問期間中、不便だった点、または改善してほしい点があればお書きください。 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                   
 
11. 今回の韓國訪問期間中のエピソード、また御意見があればお書きください。 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   




 12-1. 韓-日交流事業参加によって,韓国の文化や歴史、生涯スポーツに対する理解できた。 
             大変思う       思う   どちらでもない  思わない  特に思わない 
                   
 12-2. 韓-日交流事業参加によって, 韓国に対するイメージがよくなった。 
             大変思う       思う   どちらでもない  思わない  特に思わない 
                   
 12-3. 韓-日交流事業参加によって,両国の関係がより良くなると思われる。 
          大変思う       思う   どちらでもない  思わない  特に思わない 
                   
13. 今回の韓國訪問は何回目ですか? 
 13-1 訪問回数 
 ① 1回        ② 2回             ③ 3∼4回            ④ 5回以上 
 13-2 スポーツ交流参加を目的とした韓国訪問は何回目ですか? 
 ① 1回        ② 2回             ③ 3∼4回           ④ 5回以上 
 
 13-3 江原道(束草等)に観光等の目的でもう一回訪問する意思がありますか? 
            是非訪問したい   訪問したい    まあまあ  あまり訪問したくない  訪問したくない 
                  
14. 今回の交流期間中、韓国で支出(記念品等)した個人の費用はどれくらいですか?  
    (韓日生活体育交流の経済効果の分析のための基本資料です) 
                                 ウォン  
□  回答者 
1. 性    別 ① 男             ② 女 
2. 年    齡 ① 20代    ② 30代    ③ 40代    ④ 50代    ⑤ 60代以上 
3. 職    業 
① 專門職   ② 事務職   ③ 管理職   ④ 生産職   ⑤ 公務員   ⑥ 販賣サービス 
⑦ 勞務職    ⑧ 自營業(事業)   ⑨ 農業    ⑩ 主婦   ⑪ 學生   ⑫ 無職 
⑬ その他(                ) 
4. 參加動機 ① 自分が願って    ② 周りの参加要請    ③ その他(               ) 
5. あなたはこの交流事業の主催、主管、後援先をご存じですか? 
  主催:國民生活體育會 
  主管:江原道生活體育會、國民生活體育全國種目別連合會 
  後援:文化體育觀光部, 國民體育振興公團, 江原道 
① はい     ② いいえ 
 
